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Abstract In this study, we analyzed the value of the occupation of Life Support Advisor in a UR housing complex 
based on the achievement performed by Life Support Advisors. Can Life Support Advisors watch over the elderly 
living in the UR housing complex and connect them with specialized institutions when daily life support services 
become necessary? We examined the necessary training required to allow them to function as a key occupations 
that plays the role of “an Awareness and Connection Expert”. In conclusion, their training needs to focus on four 
points. ① Create opportunities to acquire basic expertise to deal with the elderly, ② Create opportunities to 
strengthen information exchange and cooperation between Life Support Advisors, ③  Provide practical 
experiences of working with the elderly, ④ Create opportunities for management companies to understand and 
sympathize with the work of Life Support Advisors. 
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（n=30 複数回答数 211） 
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40 居住者対応について 25 居住者対応について
21 認知症・精神疾患の方への対応 12 認知症・精神疾患対応
15 高齢者対応 8 高齢者対応
6 緊急連絡先不明者の対応 2 他のADとの意⾒交換の必要性
2 独居者の不安への対応 1 対応の仕方
2 暴言・苦情対応 1 ひきこもり高齢者対応
1 困難ケースへの対応 1 支援連携
5 個人情報の取り扱い 2 個人情報の取り扱い
19 業務内容に関すること 2 業務内容に関すること
6 生活支援対応範囲 2 あんしんコールについて
6 イベントの企画・開催について 1 環境設備
4 あんしんコール業務について 1 情報整理
2 アドバイザーの業務サポートについて 6 勤務体制に関すること
1 自発的研修の負担 5 業務の忙しさ
17 勤務体制に関すること 1 勤務体制
14 業務の忙しさ 4 事務所内の連携・関係
1 休日について 2 ゆあ~メイトとの関係
2 その他 1 管理事務内の業務分担
10 事務所内の連携・関係 1 会社内の連携
7 関係機関との連携 5 関係機関との連携
6 アドバイザー業務の理解・認知 9 その他
3 特になし
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